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Compariosn of Two Kinds of the Japanese Version of the Grit Scale   
Taori SATO†  
 
ABSTRACT 
   There have been two kinds of the Grit Scale which Duckworth et al. developed– full version comprising 
of 12 items(Duckworth et al.(2007)) and short version comprising of 8 items(Grit-S:Duckworth & Quinn, 
2009). The Japanese version of each was developed  by Nishikawa et al.(2015) and Takehashi et al.(2019) 
respectively and there were some differences between these two, such as the admission by the original 
auther, the sentence expression of each item, the contents of instructions, and etc. The purpose of this study 
was to campare the results of these two kinds of scale in some respects and we could find negligible 
differences. Further examination will be needed as to this point. 
 






















力が高いことが示されている（Duckworth et al. 
20071 ） ;Duckworth & Quinn, 20093);Eskreis-Winkler, 
Duckworth, Shulman, & Beal, 20144); セ リ グ マ
ン,20145)）。 
グリット尺度には、12項目のフルバージョン
（Duckworth et al. 20071））と、8項目の短縮版（以
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2.1  対象 










２種類の日本語版 Grit 尺度の比較（佐藤） 










SPSS ver.24 による。 
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ット尺度評定値との Pearson の相関係数を図表 3
に示す。 


































































.057 .139 .063 .351※ -.152 
GPA× 
竹橋版(教示なし) .012 -.039 .057 .324 -.085 
GPA× 














ら ,20071）；Duckworth & Quinn,20093)；竹橋ら､
20197)）と同様、1 項目あたりの評定平均値を、
それぞれの尺度の得点として表記する。 
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要 旨 
Duckworth らが開発したグリット尺度には、12 項目から成るフルバージョン（Duckworth ら. 
2007）と 8項目から成る短縮版（Duckworth, & Quinn, 2009）があり、西川ら(2015)、竹橋ら(2019)に
より、それぞれ日本語版が作成されている。両者には、原著者 Duckworth の許諾の有無や文章
表現、教示文等いくつかの相違点があるが、本研究では、両尺度を同一対象に実施した結果を、
評定平均値と GPA の予測的妥当性について比較することを目的とした。結果として、両者の間
には、無視できない相違も見出され、この点については、今後の検討が必要と考えられた。 
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